



















3. Molecular markers for granulovacuolar degenera-



















1. SK-216, an inhibitor of plasminogen activator 
inhibitor-1, limits tumor progression and angiogen-
esis




















した。さらに SK-216 が宿主側の PAI-1 を標的とする
新しい抗血管新生治療薬になりうる可能性も示唆され
た。
2. A novel TK-NOG based humanized mouse model 
for the study of HBV and HCV infections














4. Elevated serum IgE against MGL_1304 in 
patients with atopic dermatitis and cholinergic 
urticaria
（アトピー性皮膚炎およびコリン性蕁麻疹患者での




されるMGL_1304 は特異的 IgE を介してアトピー性
皮膚炎（AD）患者の末梢血好塩基球より高率にヒス
タミン遊離を起こす。本研究ではMGL_1304 特異的






　【結果】MGL_1304 特異的 IgE，IgG および IgG4 を
ELISA で測定することに成功した。血清MGL_1304
特異的 IgE は AD と CU 患者で NC および BA 患者
と比較し有意に高値であった。また，血清MGL_1304
特異的 IgE 値は AD患者の重症度と有意な相関を認
めた。AD患者において血清MGL_1304 特異的 IgG
および IgG4 は，血清MGL_1304 特異的 IgE とよく相
関したが，CU患者ではそれらに相関はなかった。
　【結論】血清MGL_1304 特異的 IgE の ELISA によ
る測定はアレルギー疾患の診断・評価に有用な可能性
がある。
5. Evaluation of inner retinal layer of eyes with 
glaucoma and glaucoma with exudative age-





















6. Promotion of skeletal muscle repair in a rat 
skeletal muscle injury model by local injection of 
























7. The effect of intra-art icular inject ion of 
microRNA-210 on ligament healing in a rat model
13
9. MicroRNA-143 regulates collagen type III 
expression in stromal ﬁbroblasts of scirrhous type 
gastric cancer
（スキルス胃癌の間質の線維芽細胞においてMicro 












は TGF-ȕ/SMAD2 の活性化を介して collagen type 






10. Usefulness of capsule endoscopy for patients 
with occult OGIB and eﬀectiveness of polaprezinc 












occult OGIB に対する CE の有用性，LDA起因性小
腸粘膜傷害に対するポラプレジンクの有効性について
検討を行った。




















8. Treatment of cartilage defects by subchondral 
drilling combined with covering with atelocollagen 









control 群，drilling 群，covering 群 を 作 成 し た。 
1，4 週で real-time PCR にて TGF-ȕ，Sox9，Runx2， 
Osteocalcin，Col1a1，Col2a1 の発現を調べた。4週で
組織染色，免疫染色を行った。
　【結果】Real-time PCR は，1 週で全項目が drilling


























13. Psychosocial functioning is correlated with 
activation in the anterior cingulate cortex and left 
lateral prefrontal cortex during a verbal fluency 




















overt OGIB 群 106 例（33％）に認め両群間に差を認
めなかった。小腸病変の内訳は，occult OGIB 群では
潰瘍性病変 18 例（18％），血管性病変 11 例（11％），
腫瘍性病変 4例（3％），overt OGIB 群ではそれぞれ









11. The clinical evaluation of the eﬀectiveness and 
























12. Pathological risk factors for lymph node 





IFN-Y 刺激による STAT1 リン酸化の亢進，GAS結合
能の増加及び GAS 転写活性の増加を認めた。さらに
STAT1 変異を持つ CMCD 患者末梢血単核球に 
みられる STAT1 の脱リン酸化障害を応用し，
staurosporine（チロシンリン酸化阻害剤）を用いた
ﬂow cytometry による STAT1 異常 CMCDの迅速診
断法を確立した。
16. Visual imagery while reading concrete and 




















その結果 LMFG の 活 動 は 左 上頭頂小葉（Left 
superior parietal lobe；LSPL）の活動増加を伴い，
LFG は LMFG の活動増加を伴っていた。以上より
LMFGは LFG や LSPL と相互作用があり，中央遂行
系として重要な働きをしており，具象語は抽象語より
視覚イメージを賦活するためと考えられた。
17. Eﬀects of aliskiren on the ﬁbrinolytic system in 
patients with coronary artery disease receiving 
angiotensin-converting enzyme inhibitor or 









14. Autosomal recessive Andersen-Tawil syndrome 




















15. Simple diagnosis of STAT1 gain-of-function 




























19. Circulating microRNA-22 correlates with 
microRNA-122 and represents viral replication 
and liver injury in patients with chronic hepatitis B





　肝生検を施行した B型慢性肝炎患者 198 名と健常
者22名，HBs抗原が自然消失した13名を対象として，
RT-real time PCR 法で血清中microRNA（miR）-122，
miR-22 の発現量を測定，臨床的および組織学的パラ

























6 → 128 ± 8mmHg，P ＜ 0.001），レニン活性も低下






18. Low high density lipoprotein cholesterol level is 
a signiﬁcant risk factor for development of type 2 
diabetes: Data from the Hawaii-Los Angeles-
Hiroshima study
（低 HDLコレステロール値は，2型糖尿病発症の危
険因子である：ハワイ・ロサンゼルス・広島スタディ
より）
平野　雅俊
展開医科学専攻（分子内科学）
　【緒言】HDLコレステロール値と 2型糖尿病発症の
関連を検討し，その関連が生活習慣の影響を受けるか
について日系米人と日本人の各々で検討した。
　【対象と方法】対象は日系米人 1133 人と日本人
1072 人。フォローアップ期間はそれぞれ，8.8 年，7.0
年。Cox 比例ハザードモデルを用いてHDLコレステ
ロール値が 2型糖尿病発症の危険因子であるかを検討
